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Companies in the fashion industry need to be connected to the information network. 
Currently, they produce yarn, textiles, and apparel, and engage in selling apparel but 
without sufficient information for optimal efficiency. It is important for all of them to 
have common access to critical information, thereby speeding up management and 
improving customer satisfaction. This paper discusses such a real-time, 
common-access information system, which, I believe, would lead to the production and 

















埼玉女子短期大学研究紀要 第 11号 2000.03 
はファッション生活を 4つの皮膚にたとえている(2)。 
① 第 1の皮膚「ヘルシー＆ビューティ」の皮膚。健康と身だしなみ。 
化粧品、美容、クリーニング、健康器具、健康食品などの産業。 
② 第 2の皮膚「ワードロープ」の皮膚。着こなし。 
アパレル、アクセサリ、着物などの産業。 
③ 第 3の皮膚「インテリア」の皮膚。暮らしごこち。 
インテリア、家具、食器、電気器具、ホビー用品などの産業。 
























































埼玉女子短期大学研究紀要 第 11号 2000.03 
プライチェーン全体での効率化を図ることになる。さらにはチャネルキャプテンを置き、
全体をバーチャルコーポレーション化して考えていくこともできる。また、自社のオリジ
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